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Lauren Beven

Prologue
Aller en France, c’etait en grande partie pour des buts personnels. Je voulais
mieux comprendre le monde, et ma place la-dedans. Comme toute jeune femme de vingt
ans. Je voulais comprendre ce que c’est etre americain, fran^ais, et toute autre nationalite.
Je voulais savoir ne pas renoncer a mon propre pays ; je voulais pouvoir habiter
n’importe quel pays. A cet instant dans ma vie ou rien n’^tait certain pour le futur, une
eruption complexe de conflit s’est fait montree au monde. C’etait le declenchement de la
guerre en Irak, provoquee par les Etats-Unis. C’etait une 6ventuelle revelation ou tout
prejug6 et toute emotion humaine de nos jours se sont retrouves d’un coup a la surface,
mis au monde par I’occasion de se passionner pour ou contre un pays.
Mes questions du tout debut se sont fait remplacees par d’autres de plus evolues.
Mais c’etait dans cette enquete que j’ai nourri une passion pour I’exploration, la
decouverte, la manifestation, et les divers regards sur le monde etranger que tiennent les
gens. Comme ressources, j’ai profite de nombreux articles des joumaux intemationaux
qui soulignent certains aspects de I’esprit de I’annee demiere tel que je I’ai interpr^te.
Des fichiers, des pancartes, des slogans, des b.d., la propagande- ce sont aussi les
materiaux dont j’ai profite en cette enquete. Les interviews que j’ai documentees, et les
citations des gens avec qui j’ai discute tout au long de I’annee me sont les plus cheres.
On dirait au meme niveau que mes propres reactions ecrites a leurs commentaires.
Dans ces diverses compositions, j’essaie revenir au chemin que j ai emprunte
pour me rendre ici, finalement, d’ou j’ai 6t6 il y a un an. Je vous presente ce que j ai
feuillet^, photographic, aime, et pleure. Ce sont les ressources de ma propre experienceun veritable tableau qui est fidele a tout ce que j’ai v6cu pendant ma premiere ann^e en
France. Ceci dit, je ne pretends pas representer le climat mondial d une object!vite juste
et joumalistique. Je ne veux pas que chaque personne citee soit representative de tout un
pays, y compris moi-meme. C’est une veritable compilation de discours, d Emotion, et
de tentation. J’ai comme but de faire comprendre aux autres ce qui s est passe en 2003.
Je voudrais surtout accorder a cette enquete documentee la place importante, dans ma vie
et dans ma propre histoire, qu’il faut. Ensuite je voudrais le laisser tomber.
We can draw lessons from the past, but we cannot live in it.
-Lyndon B. Johnson
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Chapter One
Au Debut

Setting the Scene
At the time of my arrival in Europe, there were so many people already against
America. This I knew, but somehow hadn’t really understood until that fall. I held the
same animosity towards the US, and yet struggled with it much more than the average
European student. To denounce an entire country, its citizens, its culture, its leader- this
seemed valid within its borders, among its people. But outside, abroad, I somehow felt
that their criticisms had foundations based in a genuine knowledge of America in its
entirety that was as limited as my own at the time. Yet this was my country of origin,
and I felt more justified in my criticism than they.
Justification for US-animosity ranged across the board. Some credited it to the
reign of the Bush administration, some to a capitalistic culture of consumption. Some
saw the problem as one of corruption beyond repair inherent in all modem Western
nations; still others saw it as one of fundamental religious conflict. Ultimately, the flood
gates were opened wide with the declaration of war in Iraq, which became a justification
for protestation in and of itself. Passionate anti-US groups and individuals alike surged
forth: voices, bodies, minds. At all levels of involvement, people seemed to find that the
Iraq war embodied something fundamentally wrong in the world.
In Western Europe, comprised of Britain, France, Germany, Italy, Switzerland,
the Netherlands, Denmark, Sweden, Norway, Spain and Portugal, opposition to US
foreign policy was being voiced. Within the region directly involved in the war,
including Turkey, Iran, and Iraq, the political climate was more difficult to gauge from
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the outside. For my purposes, I will consider only countries and people which I
experienced directly. This includes the US and Western Europe, specifically France.
My city of Caen, in Basse-Normandie, is a melting pot of various Arab
immigrants, up-scale French, and foreign students attending university. It is the capital of
its department and a major railway hub en route to Paris, thus notably progressive,
industrial, and politically-engaged.
Within Caen, I lived in a university residence: an international dorm of sorts.
Weaving in and out of the green-tinted rooms were students of typically “westernized”
nations: Germany, Italy, Spain, Denmark, Sweden, Finland, Canada, Morocco, and
France. I was the only American the entire year. As animosity escalated and the war was
declared, I absorbed the entire experience. Through those interactions within our
residence, life in the heart of Caen, Sunday market, and later interviews, I was immersed
in others’ beliefs, overwhelming compassion, and manifests of ignorance. Those of both
individuals and entire nations. My observations and exploration of that year draw from
that exposure. Quite simply, I am writing from what I read, heard, felt, saw, understood,
and shared.

Terminology
In virtually every newsworthy conflict, concepts are invoked through particular
terminology. From articles to broadcasts in European and non-European voices alike, I
came to be familiar with the following terms:
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Vieille Europe. Old Europe, a concept typically invoked within Western Europe,
is a nostalgic term. The common ambitions of nations such as Great Britain and France
before the first World War, the common bonds of culture, the shared blood lines, royalty;
these are all wrapped up in the idea of Vieille Europe. Particularly since the
westernization, standardization, and questionable political unity, an Old Europe still very
much alive was difficult to fathom. However, with the organization of a European Union,
or UE, Old Europe may have been resurrected, and found some common ground in
opposition to the US-lifestyle and cultural influence.

UOccident. Typically contrasted with VOrient, the Occident invokes a particular
image of the West. Excluding countries that have since been westernized. Occidental
nations include Western Europe and the North American continent. The term links
countries with cultural and religious ties. Muslim nations, the Far East, and indigenous
cultures would not be included under this term.

L’Ameriaue. les americains. Although possible ‘Americans’ may be any citizens
of North, Central, or South America, this term has come to mean only citizens of the
United States. Likewise, ‘America’ refers to the US rather than to an entire continent.

Le monde chretien. The Christian world is typically associated with Occidental
nations and Old Europe. America is often seen as a political realization of Christian
ideology to the outside world. Specific factions falling under this broad category include.
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but are not limited to, those of Roman Catholic, Greek Orthodox, Protestant, Pentecostal,
Lutheran, and Mormon followings.

Le monde musulman. Used as a polar opposite to le monde Chretien, the Muslim
world is a term invoked most often by Westernized nations. In fact, the words ‘Muslim’,
‘Moslem’, and ‘Islam’ all share a common linguistic base. Historically, they equally
referred to believers of the Islamic faith. Further, islamiste denotes orthodox Muslim
extremists. Muslim countries abound in Northern and Western Africa, as well as in the
Middle East. Specifically, nations such as Turkey are considered more fundamentalist
Islamic countries than others, such as Morocco. Typically invoked as a catch-all
category, an entire Muslim nation’s citizens are grouped together with fundamentalist or
terrorist groups on the basis of their religion.

Often, our rhetoric can be a powerful statement in and of itself. We manifest
certain prejudices, and set certain tones, in the language we choose. These terms invoke
many different concepts. For example, de monde chretien' may easily invoke the
Crusades, carrying negative or positive connotations depending on the audience. The
nations, institutions, and people whose voices were heard in the conflict of 2002-03 relied
heavily upon these terms. We must understand both their surface representations, and tap
into the deeper implications at heart.
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Charter Two
De Diverses Perspectives

The conflict being debated and protested may be considered through two different
lenses. This distinction is not to imply that each perspective is unique and entirely
separate from the other, or that the entire conflict was limited to these two categories.
Instead, the two dichotomies should be thoroughly explored, understood, and then
considered as a whole, in situ. Within the grand scheme of things.
Au fond, je voulais comprendre les differents camps culturels, religieux,
politiques, et ethniques. Le conflit franco-americain jouait un role majeur en France et
aux Etats-Unis, alors je I’ai explore. La guerre elle-meme representait pour beaucoup de
monde une lutte historique entre le monde chretien et le monde musulman, alors j’en ai
fait des recherches et des interviews. Combien I’identite culturelle d’un individu ou de
toute une nation pourrait-elle empecher la paix ? Combien cette identite pourrait-elle
limiter la personne qui la tient ? Un tres bon copain fran9ais, Jean-Fran9ois, a partage
une experience reveiatrice dans sa vie qui a bien souligne ce role de la culture :

C'est incroyable comment on est un produit de notre propre culture. Je
me crois toujours tres ouvert d carrement tout- par exemple au niveau de
la nourriture. Quandje me suis alle en Afrique, j’ai surmonte les
stereotypes de Vimage des africains : la soujfrance, la pauvrete,
rignorance, la douleur, la tristesse. Ld, je voyais bien qu ’Us etaient d’un
bonheur impressionnant. Je me suis rendu compte de Vexistence de ce
stereotype quej’avais depuispeut-etre toute ma vie. Mais je I’ai depasse
assezfacilement, enface de la realite.
Mais moi, qui adore gouter et essayer tout plat, toujours tres ouvert, je n ’y
arrivals pas. J’ai boujfe, I’ai trouve exceptionnel et delicieux... mais ily
avait un plat queje ne pouvais pasfmir parce que ga m ’a donne envie de
vomir. Demandant d ma tante plus tard, elle a dit que c’est une reaction
typiquement europeenne. Qu ’on n ’y peut rien. Un true culturel. Ce
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n ’etait pas le gout; c’etait vraiment la texture. Done une envie de vomir
purement psychologique.
Mais la, je voyais juste a quel point on ne peut pas eviter ses tendances et
caracteristiques culturelles. Desire ou non, gafait toujours a un certain
mesure partie de toi, de tes capacites, tes reactions, tespensees. C’est
quand meme impressionnant. ^
Je voulais comprendre a quel point les gens sont des produits de leurs propres cultures. II
se peut que I individu puisse se changer les idees d’une certaine mesure envers n’importe
quoi. Mais est-ce qu il en resterait toujours quelque chose ? Cela m’a fait peur qu’il y ait
des trues qu’on n amverait jamais a depasser. D’abord, je voulais mieux comprendre les
conflits culturels et iddologiques qui sont apparus autour de la guerre americaine en Irak.
C’^tait une occasion a ne pas manquer pour moi ; une enquete d’information sur le
monde entier.
Les deux divisions suivantes me sont toujours aussi revelatrices qu’a I’epoque.
Mon experience m a offert I’occasion de bien comprendre les deux luttes se deroulant
tout autour de moi: des luttes a I’interieur de la guerre contre I’lrak. II s’agit de la lutte
franco-amdricaine, et la lutte chr^tienne-musulmane.
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Chapter Three
Extremisme fran^ais: I’Amerique, I’Axe du Mai
La Guerre Revelatrice

La fin de I’annee 2003, la France s’est montree comme le pays europeen le plus
‘contre’ la guerre en Irak. C’etait une manifestation de I’Amerique comme pays, comme
force negative dans leur monde et le monde entier. La sottise de Bush, le declenchement
de la guerre, les medias americains, le capitalisme, le colonialisme culturel, I’outil de la
manif, I’opposition generale de I’Europe de I’ouest; tout a contribu^ a I’opinion negative
que tient la France de I’Amerique.
La perspective envers les Etats-Unis a beaucoup developpe depuis la deuxieme
guerre mondiale. C’est les Fran9ais et les medias fran9ais eux-memes qui precisent les
dates, des annees 40 jusqu’au present. Un article public en juillet 2002 a souligne ce
changement d’opinion. 2002, c’etait bien avant le declenchement de la guerre en Irak.
En face d’un chateau que tous les touristes dignes de ce nom venaient
admirer, dans une ville modeme a I’extreme, presque a I’americaine, des
bars ouverts pour les accueillir. II est arrive que des touristes identifies
comme americains re9oivent des pierres... L’affaire surprenait car ces
americains avaient ete, dans I’histoire, les liberateurs. ^
Le contraste entre I’Amerique liberatrice et celle du present se fait souvent chez les
Fran9ais. Bruno, un breton, a invoque lui aussi dans une interview I’opinion envers les
Etats-Unis au milieu du siecle dernier. A I’epoque, les Americains ont apporte des
differents souffles innovateurs dont les Fran9ais avaient besoin. C’etait le debarquement
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de la modemite, il m’a dit. La mere de ce Fran^ais a ete sauvee par un medecin
americain, il parait. Mais Bruno a examine la reussite americaine aux plages du
debarquement d’une perspective cynique.
Au moment du debarquement, on disait bien sur « merci! » aux G.I.’s.
Mais on sait tres bien qu’ils sont venus non seulement pour liberer mais en
suite pour accomplir leur destin en Europe.^
Ce destin d’apres Bruno etait economique, et c’etait une occasion a ne pas manquer pour
les Americains.
Depuis la deuxieme guerre mondiale, les Etats-Unis ont exerce une influence forte
sur I’Europe de I’ouest. L’Amerique des annees 40 etait du passe, d’un autre temps.
L’Am6rique de nos jours a beaucoup change au pire, selon la France, et bien beaucoup de
monde. La guerre froide entre I’Amerique et I’Union sovietique, I’lndochine, la
mondialisation de la bouffe industrielle americaine (notamment celle de Mac Do), la
guerre du Golfe des annees 90, la corruption au niveau des CEO et de la politique. Tout a
contribue a la chute de I’image americaine que tiennent la France et beaucoup de pays de
rEurope de I’ouest.
Au debut du vingt-et-unieme siecle, 1’image americaine a beaucoup souffert.
C’^tait I’installation du regime Bush. C’est d’ailleurs curieux comment cet homme s’est
nomm^ chef de tout un pays democratique, de tout un pays qui ne I’a pas forcement elu,
qui se manifeste centre beaucoup de son ideologie. Dans le camp fran9ais, on voit une
majorite de gens qui se disaient centre le Bush. Il est devenu representatif d’une
polemique actuelle, d’une approche corrompue, d’une sottise impossible.
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Les criticismes de Bush en France ont ete varies en degres de gravite et de
n^gativite. Un article frangais de 2002 a presente Bush comme symbole negatif en
Europe de I’ouest.
L’homme de tous les egocentrismes, de tous les ethnocentrismes, de tous
les unilateralismes... C’est d’ailleurs cette superbe ignorance, et cette
admirable absence de complexes, qui lui donnent son aplomb et lui
conferent cette puissance tranquille.'^
En fevrier 2003, un article du Monde a identifi6 : « le comportement arrogant et agressif
d’un president americain determine a parvenir a ses fins, aux depens des institutions
regissant I’ordre international de I’Alliance atlantique^ ».

L’Outil de la Manif

Bien avant la guerre en Irak, les manifestants fran^ais n’dtaient pas d’accord avec
le regime de Bush. A Caen, la ville capitale de la Basse-Normandie, une manifestation
nationale a eu lieu le 26 mai 2002. L’article du Comite Caen a constate que : « Bush
vient h. Caen le 27 mai, jour du Memorial Day aux Etats-Unis d’Am^rique, pour se
recueillir sur la tombe des soldats morts lors du Debarquement^ ». Ils ont apergu une
grosse hypocrisie en cette « action mediatique et emotionnelle visant a renforcer la
confusion entre un passe de liberation et un present de preparation de la guerre pour une
defense d’interets bien moins glorieux » que Bush a mis en oeuvre. Les projets des EtatsUnis, compris par les manifestants caennais, etaient raison pour ne pas supporter une telle
visite de Bush. Dans Particle, ils ont souligne une « strategie de domination qui se traduit
a I’echelle du monde entier » par plusieurs actions, y compris : « une logique de guerre ;

9

un usage egoiste de ressources du globe ; une mise en cause des libertes publiques et des
Droits de THomme^ ».
On voit dans ce mouvement vers la manif la visibilite des Fran9ais, leur pouvoir
basd sur leurs demarches pour telle ou telle cause controversee. L’outil de la manif est en
fait un des plus importants pour les Frangais passionnes. II s’agit d’une conscience
collective qui se croit capable de changer la politique du departement, de toute la France,
et bien du monde entier. En ce qui conceme la manif du 26 mai 2002, les groupes
caennais signataires ont 6i6 nombreux. II y avait bien sur une dizaine de groupes qui
assistaient carrement tout le temps a Caen : LCR, CROUS, FSE, Gauche Communiste,
Ligue des Droits de I’Homme, Shalom-Paix-Shalom, Sud etudiant, parmi d’autres^. Une
annee plus tard, ces memes manifestants ont assiste aussi aux efforts contre la guerre de
Bush en Irak, 2003*.
La joumee de la manifestation intemationale de la paix a eu lieu le 15 fevrier
2003. Dans les villes capitales partout (y compris les Etats-Unis, le Paris, I’ltalie, et la
Turquie), les gens ont manifest^ contre la guerre en Irak. Comme c’etait avant le
declenchement de la guerre, I’idee derriere une telle demonstration de solidarite etait
d’empecher le conflit, de faire remarquer le « Mouvement de la Paix » du Calvados.
Avant le depart, les animateurs ont distribue des fichiers proposant des chants, slogans, et
d’autres conseilles pratiques^. On a pris un bus tous ensemble tres tot le matin de Caen
jusqu’a Paris, la ville capitale de la France. J’ai assiste a la manif : j’ai observe, j’ai
ecoute, j’ai ressenti toute la tension et la joie des manifestants, j’ai fait des photographies
de cette Joumee historique. Certains slogans se sont fait repetes pendant toute la joumee,
meme dans les manifestations caennaises avant et apres celle de Paris. Ces trois slogans
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que j’ai captes me sont toujours aussi familiers ; ils etaient des chants fatigants et
enrichissants a la fois, meme si je ne les ai tres peu hurles de ma part:

Ils sont imperialistes, Ils sont colonialistes, Ils sont militaristes,
A has ! A has ! Bush et ses allies !
Ils vont ecraser I’lrak et le monde entier !
A has ! A has ! Bush et ses allies !

So So So, Solidarite !
Avec le peuple du monde entier !

Americains : Assassins !
Bush, Blair : Assassins’^ !

C’etait une joumee exceptionnelle dans plusieurs fa^ons pour tous les gens qui y ont
participe. Elina, une tres bonne copine finlandaise, m’a fait remarque ce qu’elle allait se
rappeler le mieux de son experience a Paris le 15 f6vrier :
C’etait ce vieillard perche sur une statue en pierre dans un carrefour juste a
cote de la demarche des manifestants. II tenait une pancarte qui disait
« NI GUERRE NI SADDAM ». II n’y a rien de plus vrai que 9a. Et a
vrai dire, c’est tout ce dont Je suis certaine”.
Un article du Monde de cette annee a examine ce que c’est les gens « antiguerre ».
C’est la faule de Bush, dit Particle, car ses actions ont fait que la « frange de I’opinion

11

europeenne d’ordinaire moderee et americanophile » s’organisent contre lui. D’habitude,
les Antiguerre « debordent largement du cadre traditionnel du pacifisme ou de
I’antiamericanisme*^ », mais le Bush a tout change. Mais, ce n’est pas que le president
qui re9oit des pierres des caennais.
Toute I’administration Bush n’etait pas favorisee a I’etranger, chez les fran9ais en
particulier. Depuis la guerre du Golfe, les anti-Bush choisissent tres souvent d’invoquer
une lutte americaine pour le petrole. C’est une guerre revelatrice (en Irak) de la vraie
Amerique, a dit Bruno'^, un pays « pas democratique, mais pourri par des interets a
cote », en principe par le besoin de ressources petrolieres.

Dans un article du Monde

mars 2003, ils ont cite les explications europeennes pour la guerre americaine : « de
mettre la main sur les grandes reserves de petrole, des milieux petroliers texans de Bush
et son administration ». Mais cet argument commun du petrole n’est pas toujours
evident. L article a dit que ce n’est pas le petrole, mais I’ideologie, qui est derriere la
guerre en Irak.
La guerre va couter aux Americains beaucoup plus d’argent (100
milliards de dollars, sans compter les frais de reconstruction des
puits en feu) que ne peut en rapporter le petrole (15 milliards de
dollars par an). Ce serait un bien mauvais investissement
capitalistique. La production du royaume saoudien est trop
importante pour envisager de la remplacer. L’enjeu de cette guerre
n’est pas d’abord economique. Pour le president Bush, il est bien
plus vaste, id^ologique plutot*"^.
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Cet article est notamment pas typique parce que, parmi d’autres raisons, c’est beaucoup
plus facile de manifester centre les interets petroliers, et non pas centre toute une
ideologie americaine.
La France a visiblement manifeste centre la guerre etats-unienne. C’est d’ailleurs
tres interessant de voir comment le monde hors la France a compris cette manifestation
fran^aise extreme. Un article americain de The New Republic 2003 a note que les
affaires fran9aises en Irak sent «juteuses », c’est a dire fruiteuses, qui rapportent
beaucoup d’argent.
La France s’est dite resolue a ddsarmer I’lrak sans faire I’usage de la force.
Mais elle a arme le regime de Saddam Hussein. Et elle n’a jamais cesse
de le faire. Selon les demieres statistiques, elle foumit pres de 25% des
importations irakiennes, ce qui rapporte 1,5 milliards de dollars par an a
ses entreprises. Les opposants a la guerre exploitent le soutien que les
Etats-Unis ont apporte au maitre de Bagdad dans les annees 80, mais ils
oublient que la France lui vend du materiel a usage militaire depuis des
annees'^.
Alors, la France a bien des interets k c6t6 concemant 1’argent et les affaires avec Hussein,
ce qui est souvent le cas quand les pays s’entremelent depuis des annees. Chirac a
negocie des contrats avec de grandes corporations. Mais I’opposition fran^aise etait-elle
strictement basee dans les affaires ? Un journal espagnol suggere que les interets fran9ais
etaient aussi moraux :
Si la position de Chirac peut avoir pour la France un cout economique el
politique plus important que les interets supposes qu’elle defend en Irak,

13

cela veut peut-etre dire que le president fran^ais defend des interets autres
que strictement materiels. Villepin sail que le ministre de I’interieur
fran^ais, Nicolas Sarkozy, s’inquiete de I’impact emotionnel que pourrait
avoir une guerre sur les pres de 5 millions de musulmans fran9ais... M.
Villepin sait que preserver la cohesion interne et eviter que ne se creuse le
fosse entre 1’Occident et le monde musulman represente des interets
intangibles qui doivent etre proteges'^.

Le Colonialisme Culturel

L’esprit critique de la France envers 1’Amerique est complexe, et exemple
extreme de I’opinion europeenne antiamericaine de nos jours. Au-dela de la guerre en
Irak, de I’opposition contre le Bush, c’est I’ideologie americaine, non seulement les
actions ou les preuves, qui mene a une lutte beaucoup plus profonde et historique.
L’Europe, et bien beaucoup de pays du monde, se sentent envahis culturellement par les
Etats-Unis. Les produits americains, y compris les grandes chaines des restos ‘fast-food’,
sont presque omnipresents a I’heure actuelle. Un article a explique d’une partie les
manifestations de la France contre les Etats-Unis : « Nous manifestons tous les jours
contre [George W. Bush]... en imaginant une Europe qui ne soit pas une clone culturelle
de I’Amerique, mais une Europe sociale’^ ». Le breton, Bruno‘^ a ajoute a cette idee :
« La France est colonisee 6conomiquement, culturellement par les Etats-Unis ; une
acculturation aux niveaux economiques, vestimentaires. Et les Frangais ont perdu un peu
de leur culture au meme temps ».
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Historiquement et actuellement, Bruno a bien souligne certains points cles de la
perspective fran9aise envers les Etats-Unis. A son avis, il s’agit de deux pays qui sont
differents. Cette idee est peut-etre beaucoup moins connue et acceptee aux Etats-Unis.
Comme am^ricain, on se croit nes de la meme matiere k la base que les gens de
rOccident, de la vieille Europe en particulier. Cependant, Bruno le breton a constate
que : « Un fran9ais voit un americain comme tres different de lui ».
Quelles sont ces grandes differences entre la France et I’Amerique dont a parle
Bruno ? La France, il m’avait explique, est un pays « fondamentalement anti-americain,
presque social... [Son peuple manifeste] un certain esprit critique, meme polemique,
envers toute chose, y compris eux-memes ». A son avis, I’Amerique represente « un
certain ‘esprit de reussite’, ce qui est directement opposd a I’esprit fran^ais de la security
pour chacun ». Il a compris les Etats-Unis comme un pays « de la loi, de I’innovation, de
la merite personnelle de chacun.... Il y a le droit a s’exprimer chacun, de reussir. Il y a
I’abondance, la liberte, la facility ».
Pendant son interview, c’etait interessant de noter le langage qu’a choisi Bruno en
decrivant les deux pays. Le poid et le passe ont ete souvent invoques. La France etait
« le petit pays avec une histoire trop lourde », ou les Frangais sont « sous le poids de la
culture, du passe ». C’etait dans le passe que la France a eu son grand rayonnement ou
« elle etait aper9ue comme le symbole dans le monde de la democratie, puis avec la perte
des colonies... elle a perdu de petit a petit sa place sa position ». Les Fran9ais « n’ont
plus grand chose a d6fendre, ni a vendre ».
Mais le pays amdricain n’etait ni sous ce poids d’un passe trop lourd.
L’Amerique €tait une nation « des differents souffles innovateurs », qui n’avait « pas de
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passd, pas d’authenticity ». Bruno I’a decrite en invoquant les mots : « spontanee, libre...
jeune, chouette ». Alors le rapport entre la France et les Etats-Unis est assez difficile a
preciser. Parfois, Bruno avait Pair d’admirer I’Amerique, mais la plupart du temps il a
demontre ce meme esprit amer et critique qu’il a invoque en decrivant la perspective
fran9aise envers toute chose. Bruno a bien soutenu son idee d’un complexe d’inferiorite
fran9aise envers les Etats-Unis : « A chaque menace sur leur superiorite, sur leur capacity
de ryussir et de se dyfendre, les frangais deviennent de plus en plus amers envers les
Etats-Unis ». La situation se montre bien paradoxale car : « les Frangais se rendent
compte que ce qu’on a du mal h. faire, les amis [amyricains] ils le font’ ».
Les gens des deux pays peut-etre diffyrents aux niveaux historique, yconomique,
idyologique, comment se per^oivent-ils ? Bruno m’a dycrit sa perception des
Amyricains : ils « n’ont pas de culture, ce sont de grands enfants- ils se prennent pour des
cowboys dont la loi personnelle est la plus forte. Ils ne ryfiychissent pas et ne ryagissent
que dans leur propre intyret. Un amyricain cherche prouver sa propre identity ». Plus
tard, je lui ai demandy de parler au niveau culturel : « La France n’aime pas se faire
envahir par les gens qu’ils ne jugent pas a la hauteur de sa compytence culturelle. Ils
voient les amyricains comme ceux qui ne connaissent pas la culture : betes, niveaux
mentaux plus bas que le moyen ».
Mais Bruno ne peut que parler de sa part; il ne reprysente pas la perspective
fran9aise en gros. Il y a quand meme de grandes similaritys que partagent et la France et
les Etats-Unis. Un article fran^ais 2002 a montry un peu I’hypocrisie de la manifestation
fran^aise contre le Bush : « Quant a nous, si on ne parvient pas vraiment a manifester
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contre George W. Bush, c’est peut-etre qu’on doute sur nous-memes. Apres tout, le
monde selon Bush, c’est aussi le notre*^ ».
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Chapter Four
Le Monde Musulman et Le Monde Chretien

A MODERN DAY CRUSADE

Cela fait tellement longtemps que les Musulmans ne s’entendent pas avec les
Chretiens. D’habitude, c’est comme un malentendu, une situation dans laquelle chaque
groupe n’a rien a faire avec I’autre, mais ce n’est pas tellement probldmatique. Mais le
monde modeme informatique et colore met en proximite ces deux groupes
historiquement ennemis, et il se peut que la guerre en Irak en ait resulte d’une certaine
mesure. Ce qui est certain, pourtant, c’est que les deux groupes « ennemis » de la guerre
en Irak ont besoin de se comprendre pour arriver a s’entendre tous les deux au futur.
Comme a dit Bruno : « [Les Americains] ne connaissent pas grand-chose de I’lslam ou
du monde oriental... Les Americains et les Musulmans sont completement coup)6s de
1

un et 1 autre au niveau de la comprehension^^ ».
A I’int^rieur de I’Amerique, ce n’est pas toujours evident que 9a soit une nation

‘chretienne’. Pourtant, de I’ext^rieur, et meme selon un pays profondement laique
comme la France, c’est une des nations les plus religieuses du monde. Les Etats-Unis,
capital du monde occidental, du monde informatique modeme, en tete de I’economie
globale, sont aussi souvent aper9us comme le centre chretien modeme de nos jours. Non
par coincidence, les actions du president americain soutiennent tres bien ce point de vue.
Un article du Monde, mars 2003, a souligne le christianisme de Bush et du pays
americain : « [Bush] est croyant, profondement croyant, d’une demonstrative croyance a
la maniere americaine qui peut surprendre ici mais est la-bas chose courante et admise.
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comme culturelle aussi^* ». Un different article « Dieu et I’Amerique » des semaines plus
tard a dit:
[Le president] ne se contente pas de terminer ses discours par le celebre
'Dieu benisse I’Amerique' qu’invoquent tous les presidents americains. II
truffe ses interventions de references a Dieu et il a exige que toutes les
reunions de cabinet commencent par une priere preparee par chaque
ministre a tour de role. Cette demarche insolite choque les Europeens, qui
ont une autre conception de la lai’cite, meme si tous ne partagent pas le
rigorisme frangais en la matiere... Mais pour les americains, qui se
declarent croyants a plus de 80%, [la Constitution] ne remet pas en cause
la separation de I’Eglise et de I’Etat, puisque aucune religion en particulier
n’est mentionn^e^^.
Chez les americains, le onze septembre 2001 est sou vent invoque comme exemple
recent de la lutte du monde musulman contre leur oppose: le monde chretien. Meme moi,
jeune americaine, j’ai compris cette tragedie comme resultat d’une haine pour I’Occident
venant des jeunes musulmans. Le camp Ben Laden me semblait etre I’opposition
principale du monde occidental, chretien. Le conflit originaire d’une lutte, d’un ancien
malentendu entre deux mondes, entre deux camps religieux.
Hors I’Amerique, ce n’etait peut-etre pas le cas. Moins qu’une annee apres le
onze septembre, un joumaliste fran9ais a remarque que: « la bande de Ben Laden est faite
de jeunes musulmans aux habitudes citadines occidentales^^ ». D’ailleurs, meme les
americains se rappelleraient des preuves que les gens qui se sont organises pour faire les
bombardements ont eu leur entrainement pilote chez nous, c’est a dire aux Etats-Unis.
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Mais la tendance des medias est toujours de faire comprendre un incident comme
plus simple, plus representatif, qu’il est. Le peuple americain a compris ce
bombardement comme representation du conflit musulman-chretien. Le president Bush a
annonce que c’etait une lutte du « Bien contre le MaP"^ ». Et si ce bombardement etait
provoque par des gens musulmans, mais occidentalises? A qui la faute ?

L’lRAK ARABE

et

MUSULMAN

Selon le reste du monde, les Etats-Unis sont bien une nation chr^tienne.
Forc^ment, il faut verifier que, de 1’autre cotd, le monde arabe se fasse repr^senter en la
nation irakienne. Un article americain du NY Times^^ du mars 2003 a bien investigue la
signifiance de I’lrak autant que pays representatif du monde arabe.
L’lrak est un des pays les plus fractionnes du monde arabe. La majorite
de la population est chiite et domine dans le Sud. Au centre se trouvent
d’importantes minorites sunnites, au Nord, des kurdes, et il y a des
groupes moins importants d’Assyro-Chaldeens, de Turkmenes,
d’Armeniens, ainsi qu’une poignee de juifs... L’lrak est une mosaique
ethnique et religieuse.
En Irak, il y a deux sortes de musulmans ; les sunnites, et les chiites. L’article a decrit les
chiites comme : « le groupe le plus defavorise dont les souffrances sont les plus
recentes ». Un pays representatif du monde arabe, I’lrak est aussi tres visiblement
musulman.
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Une Parole

religieuse

L’invocation d’une « Croisade modeme » peul sembler trop extreme. Le conflit
entre le monde chretien et celui des musulmans comment se ressemble-t-il aux anciennes
Croisades ? Les mots « Bien contre le Mai », « I’Axe du Mai », « devoir sacr6 », et
meme « croisade » ont ete prononces par Bush en 2001, et ses actions contre des pays
musulmans ont soutenu cette ideologie. L’article du Monde^^ 2003, juste avant le
declenchement de la guerre en Irak, a bien precise le danger du rhetorique de Bush:
Au-dela des principes, cette invocation quasi permanente de Dieu risque
de transformer, aux yeux de centaines de millions de musulmans, le conflit
entre la coalition anglo-americaine et les Irakiens en une nouvelle croisade,
en un choc de civilisations et des religions aux consequences devastatrices
bien au-dela de la region. Au moment ou la decision sur le Jour de priere
etait prise aux Etats-Unis, un imam irakien, arme d’un kalachnikov,
appelait Allah a la rescousse pour chasser les infideles de la terre arabe.
En mars 2003, les joumaux americains ont offert de diverses perspectives sur la
guerre en Irak. Bien que les organismes majeurs de la presse americaine aient manifeste
d’appartenances politiques, tous les joumalistes avaient droit de s’exprimer soit pour, soit
contre la guerre. En Irak, la presse a ete strictement controlee par le chef Hussein et ses
allies. Au plein milieu de la guerre, des trois grands joumaux irakiens Babel. A1
Jumhuriva, et At Thawra n’avaient carrement rien en commun avec les actualites
americaines. Un liste des litres irakiens du mars 2003 :
« Les projets urbanistiques destines a remedier a la crise du logement »
« Une serie de depeches sur des ‘manifestations de solidarity avec I’lrak
partout a travers le monde »
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« L’Amerique sur le chemin de la decheance »
« L’echec permanent des Etats-Unis »
« Le demon americain et I’illusion de la force brutale »
« Les soldats du Bien [I’annee irakienne] qui resistent aux porte-drapeaux
du Mai americain et britannique »

Au-dela

des

Medias :

le

Niveau Individuel

C’etait Bruno^^ qui m’a explique son opinion sur la difference d’approche entre
les Etats-Unis et I’lrak : « II y a I’approche americaine avec la force au service du droit,
et de rautre cote il y a I’approche arabe avec la parole, le mensonge, la manipulation ».
En ce qui conceme les litres visiblement controleurs du peuple irakien, ce n’est pas trop
difficile de souligner I’idee de ‘manipulation’ dans les joumaux de Hussein. Pourtant, ce
que fait tout le ‘monde musulman’ en general, ce n’est pas forcement rdvelateur de ce que
pense son peuple. II y avait un instant ou Bruno a insiste que : « les americains ne
comprennent pas ce que c’est qu’un arabe ». II m’a dit que les europeens allaient mieux
comprendre les arabes que les americains. « On [les fran^ais, les euroi)eens] connait un
peu mieux le monde arabe ; on se situe entre les deux [le monde amdricain et le monde
arabe] ». Alors, j’avais deja compile des opinions afin de comprendre le monde arabe a
travers les yeux des frangais. II fallait aller plus loin.
Jusqu’a ce point, on a considere la perspective fran9aise, occidentale, et
europeenne envers les Etats-Unis. On a vu comment a reagi I’lrak a la guerre au niveau
joumalistique, comment le pays irakien fait partie principale du monde musulman.
Pourtant, les actions et les paroles des deux camps religieux n’ont pas forcement
beaucoup a faire avec les points de vue de leurs peuples ordinaires. Comment un
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musulman comprend-t-il le conflit en Irak ? Comment il comprendrait les americains ?
A la fin de son interview, Bruno m’a constate que ; « La fierte musulmane est telle qu’un
arabe ne peut pas accueillir un americain. Ca serait hors de question ». Le lendemain, je
suis allee voir son ami turc, un musulman qui s’appelait Musa. Bruno m’avait assure
que : « L’americain n’a aucune idee de comment un musulman voit le monde, I’espace, la
vie ». Je n’avais pas eu besoin de defi ; j’avais deja tellement envie de mieux
comprendre les differentes perspectives de ce conflit en Irak. La suite, c’est une
composition de mon interview avec Musa^°, de nos conversations, de mes reactions
affectives : tout ce que j’ai appris, tout ce qu’on a appris I’un sur I’autre de nos deux
mondes differents et de nos vies en commun. Originaire de Turquie, Musa parle le turc,
le fran^ais, et I’anglais. II se loge a Caen depuis trois ans, ou il maintient son magasin
« Librairie Confluents », Rue Froide, au centre-ville.

MUSA

Mardi 1 avril, 2003
10h20-12h00

Je suis entree un peu en retard, mais j’ai fait expres. Musa m’avait dit qu’il ouvre
a dix heures du mat, ainsi je me suis decidee en quittant I’enceinte de son petit magasin la
semaine demiere que je ne voulais pas le deranger tout de suite. Il faudrait laisser
quelques minutes pour qu’il puisse ranger sa vitrine, deplacer le machin aux cartes
postales arabes, et je ne sais pas quoi encore. C’etait lui qui me ferait ce service, quand
meme. Et d’ailleurs, c’est lui ma premiere personne a interroger sur ce sujet-la dans le
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cadre de mon projet. Cette fois-ci, je devrais enregistrer les reponses et poser les
questions legerement interrogatrices. Cette fois-ci, c’etait la vraie.

Son petit magasin, neuf metres carrees et pas plus, s’appelle Librairie Confluents.
Confluent.
Tu sais ce que 9a veut dire ?
Non, en fin Je vois ce que c’est en anglais, la confluence. Mais je sais pas si
c’est pareil.
Alors, tu m’expliques et on verra.
Et bien, c’est le point de rencontre de deux ruisseaux, ou ils se croisent et se
rejoignent.
Voila c’est ce que c’est. Des deux corps d’eau se rencontrent a une
confluence, et voila pourquoi j’avais choisi ce nom-ci.
Musa ne continue pas dans son explication. Souvent, je deduirai plus tard, ce n’est pas la
peine de chercher plus loin que ses mots. II s’exprime aussi bien en si peu de mots, et ne
laisse pas d’ellipses non plus. Ce n’est tout simplement pas la peine d’expliquer quand la
reponse, ou plutot les outils de deduction, sont deja presents.

Je regarde autour de moi, comme j’avais deja fait dans I’entrebaillement tout a I’heure.
J’en avais profite des petits instants ou Musa rangeait les etageres et pleins de bouquins,
feuilletant tout ce qui m’attirait. Jetant un coup d’oeil sur le dos de plusieurs livres, j’ai
aper9U des litres « La Guerre des Deux Bush », « Le Desenchantement du Monde », « La
Desinformation des Medias » au petit drapeau americain dans le coin droit. Ces livres
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seraient interessants a lire, mais ce n’etait surement pas I’interet principal de son magasin.
Ces livres n’etaient qu’une petite partie d’une grande richesse de culture, d’information,
d’idees et de philosophies. En comprenant le nom du magasin, je me suis rendu compte
egalement du but de cette collection color^e. Des dizaines de bouquins de recettes : « La
Cuisine Tunisienne », « Les Plats Marocains », le riz et le couscous, des pois chiches et
des cervelles d’agneau. J’avais trop faim et franchement, c’etait trop bon tous ces plats.
De tous les pays du monde, qa serait surtout les pays musulmans, ce peuple croyant et
eclaire, content de sa foi et passionnd a jamais, qui m’interessait. Qu’est-ce que j’avais
envie de gouter cette salade aux concombres a la menthe rap6e ! C’est vraiment la bouffe
qui fait le pays. C’est plutot ce qui est revelatrice du comportement et de la mentalite du
peuple. On est ce qu’on mange. Et voila un autre aspect indicatif de la brisure entre les
mondes occidental et musulman. Eux, ils nous voient comme des gens qui bouffent sans
avoir faim, qui boivent quand ils n’ont guere soif. Comment subir a une telle culture ? II
y aurait beaucoup a craindre en une telle soumission, car il s’agirait d’une denonciation,
un effondrement plus grand que ce monde n’a connu.

Assise dans une chaise en bois, a Tangle qui fait penser a la relaxation au lieu de la
discussion, et bien il parait qu’elle etait faite dans ce dernier but. Un meuble africain, il
me dit, et 9a fait beaucoup de bien pour ton dos d’ailleurs. Pas mal, je me suis dit a haute
voix. Meme genial. Se reposer et discuter a la fois, etre a son aise et stimule a Tinstant.
Il me mettait a mon aise, j’ai decouvert, et 9a marchait. Je n’etais plus tres nerveuse et
anxieuse, plus a la defensive. Je n’avais rien a craindre, et lui non plus. Ce n’^tait
qu’une discussion entre gens. Le dictaphone n’a meme pas enregistre pendant ces deux
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heures a nous. Faute a nioi, mais peut-etre en y pensant maintenant c’etait mieux comme
9a.

Je reviens le lendemain matin, pareil a ce matin-ci, et on va reprendre ou on s’est

arretes vu qu’il y avait des gens qui entraient et ont fait des achats, qui se sont renseignes
sur telle ou telle methode de calligraphie arabe, sur tel ou tel disque de la musique sereine
et ethnique. Des gens fran9ais et des petits gamins, une femme avec sa petite fille aux
courses, une patisserie a la main gauche, une tache de creme jaune a sa levre superieure.
Un gosse qui cherchait partager sa nouvelle cicatrice, sanguinolente depuis la veille. Une
aventure de velo, si j’avais bien compris. D’ailleurs, je m’en doute que je comprenne
toujours bien. Mais ensemble avec des gestes et des intonations variees j’espere y arriver
la plupart du temps. Ces gens qui entraient et sortaient, emportes pas des petits fleuves
invisibles, en mouvement d’un bout du monde a I’autre, ils s’embrassaient tous avec
Musa, devant moi et mon dictaphone debile. Et je surveillais. Et j’apprenais. On n’avait
toujours pas commence I’interview et j’etais deja si passionnee. Les sons, I’odeur de
I’encens exotique, le bruit des travaux dans la rue, la petite rue froide fran9aise. Mon
sommet d’interet, c’^tait la. Au centre de ce petit magasin, assise dans cette chaise tout
en bois, discutant en face de ce mec. Je pourrais etre partout ou nulle part, mais je me
suis trouvee fmalement dans ces lieux, chez Musa. Rien n’a mal toume. Tout allait bien
a un point que je ne pouvais pas croire, auquel je n’avais jamais songe.

Tout ce qu’il me dit, je I’entends et j’y fais attention. D’ailleurs tres attentivement
comme je le trouvais vachement interessant. Mais admettons que le dictaphone n’etait
pas aussi interess6 que moi, et done toute la parole de cette premiere discussion est a
peine perdue. C’est ainsi que je vais tenter une remise en scene de ces idees
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innombrables, autant que j’ai notee. De I’ordre, il n’y en a pas. II s’agit plutot de
revolution d’un aspect au suivant. D’une rencontre entre deux personnes differentes qui
cherchaient tous les deux une autre perspective pour finalement arriver a se comprendre
un peu plus. Je reconstitue les idees tel que je les ai comprises. Esperons que ces
approximations se montrent assez fideles a I’originel.

Le monde musulman est accueillant, chaleureux, et simple a la base. Ce sont des gens
qui se contentent d’habiter dans une pauvrete (jugee deplorable par les occidentaux), qui
se contentent de rester fideles a leur foi, a leur Dieu, a eux-memes. C’est la, I’humanite,
la compassion I’un pour 1’autre que doivent manifester les etres humains. Parmi les idees
souvent mal- interpretees par I’ouest, le «jihad » doit se definir. Musa m’a demande
comment je comprenais ce terme, et j’ai r^pondu discretement en profitant du temps chez
Mr. Michel il y a six ans au lycee. Un jihad, tel que j’avais appris, etait une manifestation
de foi, de la capacite d’aller jusqu’au bout, d’un sacrifice total de soi dans le but de
defendre le Bien du monde. Evidemment, on le connait chez nous souvent dans le
contexte d’une guerre, un kamikaze. Le onze septembre. Musa hochait sa tete noire
doucement. Ce n’6tait pas ga. Une am^ricaine en plus qui ne comprend guere le monde
musulman. Mais ce n’est pas juste ! Imaginons les stereotypes que j’ai vus tous ces six
mois. Rappelons-nous le type qui m’a pose la question avant-hier si les bournes d^biles
qui passent a la t6\6 sur les chaines americaines se font r^ellement chez moi. Tu rigoles
ou quoi ? j’ai repondu. Elies ne se fassent nulle part, ni chez moi ni a I’etranger. Les
medias fran9ais ne montrent pas la culture fran^aise, alors comment les emissions idiotes
americaines pourraient-elles representer tout un si grand, si divers pars americain ? Dis
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done. Et alors, revenons ^ I’angoisse de Musa en ecoutant une telle definition du jihad.
Tiens, Musa, moi aussi je connais ce que e’est d’etre en face d’une personne qui ne
comprend pas ma propre culture telle que je la connais. Moi aussi, je sais ce que e’est
d’etre decouragee par I’ignorance. Mais, la, je t’invite a te rendre compte quand meme
que e’est moi qui cherche a ameliorer la situation. Je veux que tu m’apprennes. Vas-y.
Et bien, e’est ce qu’il a commence a faire.

Un jihad a plusieurs degres, plusieurs niveaux, aussi plusieurs contextes ou le terme
s’applique. II y a, tout d’abord, le « petit jihad ». C’est celui-ci, cependant, que je trouve
beaucoup plus difficile a atteindre que celui qui se dit « grand ». Mais en fin. Le petit
jihad a lieu a I’interieur d’un musulman. C’est se faire partager. C’est une lutte de
I’individu contre son egoisme. Mais, remarque Musa, la societe pousse vers I’egoisme.
Beaucoup plus approfondi sur le plan mondial, le « grand jihad » veut dire s’assoupir a
tous actes injustes des maux. Ce dernier, c’est le cas du jihad en Irak qu’on voit a I’heure
actuelle. C’est ce qu’on fait en agissant du fond de son etre contre les maux du monde.

D’habitude, je n’aurais rien a foutre de la religion. Mais en face de Musa, ce type tres
croyant, content, et raisonnable, il faut considerer quand meme. C’est un aspect essentiel
a la decouverte du monde musulman. Au tout debut de cette interview, j’ai apergu une
certaine paix chez lui. II y avait un moment ou je lui ai posd une question completement
valable selon moi et d’autres gens de I’occident j’imagine. Mais je n’avais pas bien
compris la mentalite de mon sujet en face. II y a une suprematie el une humility qui me
sont ^trangeres toutes les deux.
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Qu’est-ce qui te fait peur dans cette guerre ?
Un sourire discret passe du cote droit de ses levres jusqu’au gauche, et il me fait de
grands yeux. Je vois qu’il y aura quelque chose d’important a la suite. Je ne m’en doute
pas. Cependant je suis sure que j’en ai aucune idee de ce que qa va etre.
Ce conflit, ce n’est pas qu’une guerre. II s’agit d’un conflit de civilisation,
d’echelle planetaire. C’est sur le plan mondial cette fois-ci. Mais pour
repondre a ta question, il n’y a rien que Dieu qui me fasse peur.
Pause dramatique. J’en profile pour noter, et pour considerer les implications d’une
religion qui demande autant de son peuple. Les mesures pour controler tout un peuple,
les textes qui dirigeaient tout ce qu’il pense, tout ce qu’il fait. Cette religion est beaucoup
plus puissante que nulle influence occidental dans le monde musulman, je d6duis. Et
tant mieux. Musa dlabore. Toutes les menaces, c’est fait justement pour nous faire peur.
Mais si tu as peur, tu as perdu. Mais au-dela de 9a, il y a les mots, si tu me permets, du
Prophete qui expliquerait mieux. D’ailleurs, il aime bien citer son Prophete. Il I’a ddja
fait pas mal de fois pendant ces discussions. Comme moi, comme je citerai un poete
transcendentaliste. C’dtait une difference de mesure vu que je ne vis pas que selon les
mots de Thoreau ou Emerson, mais h la base il voulait simplement partager les mots d’un
texte qui illuminerait nettement certains aspects de son propre mode de vie. L’univers
entier, il me dit, se mobiliserait pour vous apporter un Bien- il ne le pourrait que si Allah
(ou bien Dieu, il precise) le veut. Egalement, on reprendra du meme en mettant Mal ^ la
place de Bien. L’univers entier se mobiliserait pour vous apporter un Mal que si Allah le
permet. J’avais bien aper9u ce point commun parmi les religions dominantes du monde.
Le destin selon Dieu. L’au-dela. Mais a la difference des croyants que j’ai rencontres
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chez moi, il parait que cette religion d’islam insiste sur le point du devoir individuel. II
ne suffit pas de se dire croyant, d’aller prier a I’eglise, d’assister aux baptemes afin
d’avoir acces au Ciel a la fin de ta vie. Chez un musulman, il faut aller au-dela de 9a
pour, justement, accdder a I’au-dela. Tout ce qui va arriver, me dit-il, c’est ecrit depuis
longtemps. Il faut faire ce que tu peux de ton mieux. C’est beaucoup, mais c’est tout
qu’il faut. Par exemple, si c’est dans ta capacite d’aller manifester, il faut le faire.
D’ailleurs, je lui ai pose la question sur son engagement personnel, et il assiste quand il
peut a toute manifestation contre la guerre. Il s’engage, spirituellement autant que
politiquement. C’est bien, 9a.

Continuous la decouverte de ce devoir de I’homme. On commence par le coeur, et avance
par les ^chelles superieures. Du coeur a la langue, a la main. Comme je I’avais compris,
il s’agit d’une evolution de sentiments envers quelque chose. Si tu crois en tel ou tel
principe, disons, c’est bien commence dans ton coeur. Mais 9a ne suffit guere. Il faut que
9a

passe a ta langue, autrement dit que 9a soit exprime et partage avec I’autrui. Et

passant a la main, je n’arrive pas a le comprendre que par le passage d’une croyance
id^ologique a une application concrete, effectude justement par ta main. Il s’agit de
mettre les choses en place, en action, comme Ton dit en anglais. Mais remarquons que
cette action commence par I’interieur de I’individu. Pareil dans le cas du jihad. Dans
I’absence de cette base originaire et fondamentale, il ne peut y en avoir que de
I’hypocrisie et de la malhonnetete. Ce dernier agrandissement appartient a moi et mes
propres croyances. Musa, j’imagine que tu serais d’accord sur ce point-la. Il faut se
partager et se consacrer aux bons buts du fond de ton ame jusqu’au bout de tes doigts.
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De tout ton etre. Et chacun, il ne fait que de son mieux. On ne peut pas attendre plus que
9a,

de personne. C’est comme Musa a dit, que c’est pareil a la philosophie. On

commence par la theorie, et on finit par la mettre en pratique. L’homme a ses droits qui
ne sont accessibles que par le devoir. On ne peut pas avoir de droits humains si on n’a
pas de devoir comme des etres humains. Je me demande ce que c’est que mon devoir en
tant qu’etre humain. Chacun a sa place. Mais d’abord il faut bien comprendre sa place
dans le monde. A vrai dire, c’est justement en discutant et en comprenant I’autrui que je
commence a me comprendre. Tout un tas de reflexions sur le chemin de la d^couverte.
Tout ce qui m’arrive en empruntant la rue qui mene chez Musa.

Je pense aux stereotypes que je re9ois assez regulierement depuis mon arrivee il y a plus
que six mois en France. Cet homme en face, il parait si tranquille, a son aise, confortable
dans sa peau. Musa, est-ce que tu connais toi aussi ce que c’est etre stereotype ?
Comment c’est que 9a ne te gene guere ?
-

En France, est-ce que 9a arrive d’etre juge selon ta nationality ou ta religion
ou quoi que ce soit ?
C’est sur qu’il y a des fran9ais qui portent un certain regard sur les musulmans
qui passent dans la rue, aux voiles. Il y a sans doute des jugements envers les
gens qui visiblement differents...

-

Et envers toi ?

Un sourire mysterieux mais si complet se forme. Moi aussi, je souris. Et je ne sais meme
pas pourquoi. Peut-etre que les stereotypes ne meritent pas autant de valeur que j’ai
tendance a leur accorder.
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Je suis la pour Dieu. Je m’en fous des prejuges.
Je le trouve plutot optimiste, ce mec turc qui est sur de sa voie spirituelle et n’hesite pas a
s’affirmer. Mais je remarque que sa propre croyance ne s’impose pas plus loin. II me
pose egalement des questions sur mes croyances et reste tres ouvert aux idees modemes
et occidentales.

-

Je peux te demander si tu es croyante ? Si ce n’est pas trop indiscret ?

Ce true croyance, je me demande si e’est devenu une veritable fagon de former toute une
image d’in inconnu selon sa doctrine spirituelle au lieu de vraiment le connaitre de petit a
petit. Sauf dans ce cas-la, je sens que Musa est justifie. Peut-etre qu’il s’en doute que je
suis croyante. Surtout il veut savoir depuis tout a I’heure quand on a parle de la peur en
face de la guerre. Musulman, la peur n’etait meme pas un obstacle. La question de
croyance est une question valide.
-

En fait, je me dis athee.

Son visage est altere tout d’un coup. C’est la sympathie. Non la desapprobation. II se
demande comment r6agirait-il a une telle douleur (de la guerre) sans I’espoir de I’au-dela.
II pensait, r^flechissait visiblement a comment 9a serait. II s’est mis a ma place. Ca me
plaisait enormement. Je passe la plupart de ma vie en me mettant a la place des autres.
Et bien, ce sujet dont mon interet etait justement une comprehension de sa position... il
s’est mis a ma place. Je me suis baiss^ les yeux. Un moment lourd et leger a la fois.
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Continuons 1’interrogation. Musa me demande si je suis allee au monde musulman. J’ai
tenement envie d’y aller, je lui reponds. Et c’est vrai. La culture, I’experience, et la
bouffe d’ailleurs. J’avais trop envie.
Mais, je ne crois pas que 9a soit le meilleur moment d’y aller pour moi. Une
americaine ne serait pas tres bien regue, hein !
Oui, je ne crois pas. C’est peut-etre un peu trop dangereux.
Dommage, j’aimerais bien.
Un jour, malgr^ tout, je vais y aller. On ne peut pas subir k tout obstacle qui s’impose.
Bien sur que je n’y irai jamais en plein milieu d’un conflit. Mais j’ai toute une vie devant
moi. J’irai. C’est peut-etre ma tendance a etre tetue et obstinee. Qualite chez les
joumalistes. Defaut chez les gens d’un esprit ferme.

On y est arrive. Apres avoir compris un peu plus I’esprit musulman, au moins celui de
Musa, on va voir ce que 9a donne de demander comment il voit I’amdricain typique. Le
stereotype. En fait, ce n’est que les stereotypes que je cherche depuis le tout debut de
cette enquete. C’est peut-etre parce que, en depit de I’image evolue auquel I’interroge
tient, on commence toujours par 1’image que notre society nous offre. Nous force, plutot.
Tout commence par les stereotypes. II faut bien etablir la base pour mieux comprendre
d’ou origine sa perception actuelle. Et bien, Musa, c’est ^ toi.
L’americain typique, il m’explique, s’enferme dans sa maison. II est obese. Son fusil
sous son t-shirt, un type qui a peur et craint tout. Cette image de I’Amerique est curieuse.
Musa, passant sa main dans sa chevelure, reflechit. C’est le poids d’un probleme
beaucoup plus lourd que celui du trouillard americain qui I’inquiete.
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Ce n’est pas que manger et boire qui font du bonheur. Le plein ventre n’est
pas egal au contentement.
Je hoche la tete. Je note. Est-ce qu’il sait que je suis bien d’accord avec cette image de
I’americain ? Que je suis d’accord avec a peu pres tout ce qu’il me dit ? D’ailleurs, je
m’en doute que qa. ne soit qu’un simple stereotype. II le croit. Et bien, moi aussi je le
crois. Depuis la seance parisienne du documentaire « Bowling for Colombine »je le
crois encore plus.

Un mec est entre pendant ce dernier discours, et j’en profite pour jeter un coup d’oeil aux
questions qui nous restaient. A la base, c’etait le regard du monde musulman portd sur
r Amerique que je cherchais. Musa a deja compris que je ne voulais pas le mettre dans
une position du porte-parole de la nation arabe. Je ne voulais que ses propres pensees.
Ceci dit, je voulais savoir, d’apres lui, comment les musulmans voient les americains.
-

II y en a, moins de nos jours, des gens musulmans qui sont fascines, meme
obs^des par 1’Amerique, par 1’Occident.

II elabore en se servant de I’exemple des musulmans occidentalisms qui ont provoque le
onze septembre. Ils etaient entraines chez nous, je le sais bien. Je trouve, plus que
jamais, que le monde est vachement ironique. II y a autant de liens entre les biens et les
maux. Tout est lie d’une complexity dont j’arrive juste a me rendre compte. Je ne
pourrais jamais le saisir. Mais cette prise de connaissance, c’est deja quelque chose.
Le onze septembre ne venait de nulle part.
II y avait tout un tas d’indices, toute une histoire de conflit. C’est ce que j’entendrai un
milliard de fois plus tard d’une poignee de gens qui en sont convaincus. Les americains
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n’auraient pas du etre si cheques que 9a. Certes, e’etait une tragedie. La perte des
innocents Test toujours. Mais dire que ce n’etait pas prevu, e’est une sottise. Musa
m’explique comment les americains ont dit qu’il n’y avait pas eu de cause, pas de
justification.
-

C’est pas possible d’entendre de betises pareilles ! On ne peut pas approuver,
mais qu’on ne peut pas comprendre... C’est anormal qu’ils ne reagissent pas.

Musa doit penser que tous les americains ont repondu d’une telle maniere- un choc total,
une colere generale envers le monde musulman, une peur qui les a handicap's depuis. II
aurait raison. Au moment donne j’esperais un toumant et une prise de conscience
justement grace a cette peur initiale. Et alors, ce n’etait pas le cas. Esp6rons que cette
crise actuelle va effectuer un plus grand changement que celle(s) d’avant. Espdrons.

Le onze septembre, j’aurais 6td contente de le laisser tomber aussitot qu’on I’avait abordd.
Mais mon sens du joumaliste ne m’dtait pas si valable. C’^tait par cet ev^nement qu’on
commence, et puis tout un tas d’idees et de maximes liees viennent. II n’y aurait que la
contrainte du temps qui nous empechera de voir ce que 9a donne comme sujet
controverse et dmotionnel. On reprend le lendemain. Deux apres-midi devant moi, des
etemitds de reflexion et de preparation pour ce jeudi.

Jeudi 3 avril, 2003
Ilh00-I2h30
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Je suis rentree un peu enrhumee. D’ailleurs j’ai passe beaucoup de temps devant I’ordi,
penchee au-dessus des articles charbonnes et plies, au-dessous de la tele et ses mauvaises
et choquantes nouvelles quotidiennes.
-

Mais tu es sure que 9a va, Lauren ?
Oui oui. Je te dis que je suis un peu malade, mais a part 9a...
Tu as Fair un peu triste, inquiet, ce matin.
Et bien, 9a m’etonne pas. Je n’ai pas bien dormi. II y a autant au monde qui
ne va pas. C’est difficile de ne pas etre un peu triste.

Je souris. Je pense a avant-hier, et je conclus que j’etais beaucoup plus chaleureuse cette
fois-la parce que je commen9ais la recherche, je debutais comme ‘joumaliste’. Mais a
I’heure actuelle, comme on n’dtait plus a la premiere rencontre, je ne croyais pas etre
obligee de cacher tout un sentiment d’inquietude qui existe a mes cotes depuis quelques
mois. Ce n’etait pas du tout un sentiment dominant car je suis toujours en bonne humeur
et optimiste. Mais il faut te permettre de te fondre en larmes de temps en temps si jamais
le desir t’arrive. C’est ce que je crois dans tous les domaines de la vie, et surtout comme
je me sentais plus a I’aise avec Musa depuis le mardi... je ne voulais pas me tromper
devant lui. Cette tristesse, quel que soit le mobile, ne m’empeche guere de continuer a
enrichir mes recherches, a compiler les informations comme pr6vu. A vrai dire, 9a
m’aidera. Cela m’accorde Fair un peu plus serieux dorenavant.

Alors, on etait ou ?
Le onze septembre ne me conceme que dans cette demiere remarque de Musa avant que
je sois partie le mardi.
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L’Am^rique a reagi de toutes des forces, invoquant une lutte du Bien contre le
Mai. Ils I’invoquent toujours. Mais tout n’est pas blanc ni noir.
Musa passe facilement d’un passe lointain a un present si proche. Bien que j’hesite
d’habitude de Her cette fameuse date-la et cette fameuse guerre-ci ensemble, je trouve son
passage magnifique.
Je ne crois pas que Saddam Hussein soit le ‘pire des etres’. II n’y a qu’une
seule tyrannie : celle qui pretend une seule verite. Ce n’est pas Saddam qui
est en train de tout raser, de balancer des bombes sur la population irakienne.
Ils parlent de la democratie mais ils gardent leur haute position. Ils
soutiennent les dictatures, les tyrans. Ce sont les maitres qui ne reagissent que
dans leurs propres interets. Mais a long terme, personne n’y gagne. Personne
n’y gagne parce qu’ils sont loin d’imaginer ce qu’ils ont declenche.
Ce n’est pas dans ce contexte qu’il invoque I’aspect d’une revanche musulmane. En fait,
sa reaction de tout a I’heure reste extremement non accusatoire, tout en se servant de
pronoms au lieu de pays ou de chefs. Mais j’imagine bien qui c’est qui lancent les
bombes, qui ne tiennent pas a sa parole.

II n’y a qu’un mot qui me vient a I’esprit en lisant ses demieres remarques autour d’un
bol de the quelques heures plus tard. C’est un monde modeme d’hypocrisie. Ce n’est
bien sur pas que 9a. Mais lisons la definition selon le Petit Larousse et on verra.
hypocrisie nf 1/ defaut qui consiste a dissimuler sa veritable personnalite
et a affecter des sentiments, des opinions, et des vertus que Ton n’a pas. 2/
caractere qui est hypocrite.
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Un monde qui n’est pas representatif des valeurs fondatrices : que ce soil dans le cadre
diplomatique ou spirituel. Je crois que ce mot le decrit bien a I’heure actuelle. Et tous
ces liens qui nous unissent, tous ces points en communs universels... des qu’une guerre
contre ‘le Mai de la planete’ se declenche, I’hypocrisie se fait remarquer de plus en plus.

Musa se contente de feuilleter un bouquin quelconque pendant que je note ou que je jette
un coup d’ceil aux notes. Je vois la question que j’ai preparee qui aborde a peu pres ce
que je cherche a aborder. Cependant ce n’est ni assez precis ni conforme a I’esprit relaxe
de cette interview. J’improvise mal, mais il sympathique et cherche I’idee derriere mes
paroles souvent confuses. L’essentiel de ce que je lui demande, c’est s’il s’agit d’un
conflit entre le monde occidental et le monde musulman. Est-ce qu’il y en a, meme ?
Est-ce que ces deux mondes peuvent exister I’un a cote de I’autre ? Qu’est-ce qu’il en
pense ?

Au tout debut de notre premiere matinee, Musa m’a dit qu’il y a des choses qui sont
bonnes des deux systemes. C’est vrai que I’occident est une societd de consommation,
mais leur histoire est aussi I’histoire du monde. Je ne comprends pas toujours le sens
exact et implicite de cette phrase, mais je comprends ce que 9a revele de I’esprit de Musa.
II s’agit d’une aperture, d’un agrandissement du monde. L’un n’est pas coupe de I’autre.
II y en a un ou plusieurs points ou tout, eventuellement, se rencontrent. Tu paries d’une
confluence. Mais est-ce qu’il y en a une entre les deux religions qui se disent dirigeantes
des deux mondes, des deux peuples ? Musa me repond en refl^chissant a haute voix tout
simplement. J’ai I’impression de noter ses pensees au lieu de ses reponses medites.
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On se met entre la religion chretienne et I’arabe. Sur le plan de valeurs, il n’y
a pas beaucoup de divergence. Le monde chretien modeme est la vitesse, le
profit. Et la rentabilite. Mais, dit-il, je ne crois pas que 9a soit les valeurs
chretiennes a la base. Au niveau profond, a la base id6ologique, c est presque
pared.
II se peut que Musa pense la meme chose que moi sur ce point-la. Que toutes les
religions partagent une base commune, mais que les idees changent selon 1 interprete et
son appartenance non spirituelle. Les idees deviennent corrompues au bout d un certain
nombre d’epoques. La suite I’eclaire mieux en moins de mots dont je me serais servi.
Merci, Musa.
II y a enormement de gens qui profitent de 1’ignorance des gens sur le sujet.
Ce sont des gens qui sont fideles aux textes bibliques que quand 9a sert k leurs
propres interets.
C’est dommage que je n’aie que ce que j’avais pu noter en crayon tout le long de
I’interview. Je ne me souviens plus des transitions exactes : 61^gantes et logiques, d une
pens6e signifiantes a I’autre. Mais passons d’une idee a I’autre en nous rappelons qu il
s’agit d’une simple representation honnete du monde modeme et toutes ces maledictions
et d’une tendance vers I’optimisme d’un peuple reveille en face d un toumant de grande
echelle.
Reellement, au niveau de la societe, la religion ne pr^vient pas plus que la
justice sociale...
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Les maitres, les gens des civilisations actuelles ont perdu sur tous les plans.
Ils ont que la force. Ils pretendent parler au nom de tous les autres...

-

Pour resoudre la plupart des problemes, il faut etre sincere de ce qu’on dit. II
faut appliquer ce qu’ils disaient, comme dans le cas de I’ONU et la
democratie...

-

II y a une telle pression de reussite sociale. C’est une societe droguee,
modeme, malade. Mais je ne crois pas que 9a puisse durer longtemps...

-

Reellement, il y a une tendance des gens vers la spiritualite...

Musa commence a parler de I’islam, ce qui est tout a fait valide dans ce contexte.
L’islam, me dit-il, est la seule religion qui avance dans cette direction-la.
C’est parce que c’est la quality de ta croyance et pas seulement le nombre de
ses croyants qui compte. Dans I’islam, on rejette tout autre qu’Allah. Audessous il y a la petite creature I’homme, celui qui tient la deuxieme place
dans I’univers. Mais a condition que tu, que I’homme, reconnaisse la place du
Premier.
Son doigt se leve vers le ciel, et je souris. C’est une religion de soumission, de discipline,
d’amour-propre et de respect ultime. D’une humilite et d’une profonde foi. A ta place
Musa, je ne pourrais qu’etre heureuse. Il y a auiant a feter quand on voit le monde a
travers tes yeux. Tu fais ton devoir et tu re9ois a ton tour un contentement total. Tu me
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disais que vous, les musulmans, ne craignez que Dieu. Tu disais que vous avez de la
trouille vous aussi. Mais en face de toi je n’envisage que de la joie qui pourrait resulter
d’un tel systeme de croyance.
II y a reellement un consensus entre les dirigeants, les mouvements. II y a une
reelle volontd de faire une autre societe plus juste.
Je voulais dire que j’avais trop envie de croire en ta demiere remarque. Je voulais
commencer a changer le monde. Mais comment ferais-je ? Je regarde mon brouillard
us6, plein de notes et de petites fleches sur toutes les surfaces. Je cherche une fa9on de
lui demander.

Quant a un copain chez moi, j’avais pense poser une question assez partiale. En tout cas,
c’etait bien dans le cadre de mes recherches, mais c’etait aussi un acte 6goiste. Je voulais
savoir ce que Musa ferait a ma place. II faut dire que je ne voulais forcer personne h.
penser a « ce que c’est, etre un americain a I’heure actuelle » dans cette enquete. Je
trouve 9a toujours trop genant comme question. Je ne voulais pas m’imposer et me
montrer comme victime d’une position impensable. Bien que je puisse me sentir
malheureuse dans cette position inquidtante et douteuse la plupart du temps, le but de
I’interview est bien au-dela de la compassion de la personne interviewee envers moi, et
tout un pays des americains qui ne sont pas tous d’accord avec ce qui leur arrive. J’ai
modifie la syntaxe, laissant ouverte la phrase pour que la personne puisse ^laborer
comme elle desire. Et cette elaboration sera souvent beaucoup plus revdlatrice que la
reponse particuliere, je trouverai.
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Imaginons que tu 6tais a la place d’un citoyen americain sous le regne de
radministration Bush a I’heure actuelle. Qu’est-ce que tu ferais ?
A la place d’un americain ?
Oui, c'est-a-dire dans le pays americain. Comment reagirais-tu ?
Et bien, c’est vraiment en theorie. Vraiment dans un monde imagine...
Mais bien sur que 9a serait en theorie, Musa. Tu ne I’es pas, evidemment. Ce n’est pas
une situation qu’on va mettre en pratique tout a I’heure. Le true que je comprends pas,
cependant, ne s’explique pas par la reaction de Musa. II a I’air presque heurte par cette
idee, etre un citoyen americain. Pourquoi il avait essaye tout a I’heure de se mettre a ma
place autant qu’ath^e dans un monde desenchante... et puis la il ne fait meme pas I’effort
de s’imaginer a la place d’un americain quelconque. Non, ce n’est pas juste. Il fera
I’effort, mais 9a lui a laiss^ un gout amer visiblement.
... Je crois que, a la place d’un citoyen americain, je ferais a peu pres ce que
je fais en France. Je vendrais les livres ; je continuerais a discuter avec les
gens ; je continuerais comme 9a.
Cela fait du sens. L’ideologie musulmane soutient elle aussi les implications derrieres
une telle reponse. De I’interieur de I’individu, Taction se deroule. Musa ne ferait pas
diff^remment a ma place lorsqu’il n’y aurait rien a faire differemment. Il ferait toujours
de son mieux, de faire ce qu’il peut de mieux autant d’individu. Je cherchais des
conseilles de comment il pense que je dois me comporter. Ainsi j’ai re9U sa reponse. Je
me demande si ces gestes individuelles pouvaient jamais effectuer un mouvement
mondial ?
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En mieux comprenant Musa, j’adopte I’esprit de plus en plus leger. Les gens doivent
discuter pour se connaitre mieux, il me dit. Sa vision des obstacles dans la
communication consiste figurativement en I’idee derriere le petit dessin que j’ai crayonne
a la feuille blanche. D’abord, on a les deux bonhommes qui veulent se parler. Discuter
entre eux, plutot. Mais un petit type s’est install^ au milieu des deux. Quelqu’un qui dit
quoique ce soit, qui abuse de 1’ignorance de la masse. II s’agit des madias, cette
« bourrage de crane ». II s’agit d’une force modeme qui tente se faire entendre au-del^
du sens logique, de I’ordre humain qui consiste d’un simple echange, d’un simple
discours entre deux etres humains. Mais comme je le songe, ce n’est qu’une tentation.
Le dialogue est une ouverture au monde. C’est indispensable.
II n’y a rien qui s’impose entre nous deux a cet instant. La preuve qu’un tel discours est
tout a fait possible s’il y a de la volontd. De ma part, j’en suis sure. Discuter et
s’entendre avec d’autres gens, ainsi une « ouverture au monde ». Et alors, Musa, le
monde s’ouvre depuis ma premiere enquete investigatrice. Aux cot^s des personnes de
tout un tas de nations, qui possedent tout un tas d’idees, un veritable tresor cach6. C’est
ici, dans ces lieux, que j’ai retrouve de I’espoir pour la premiere fois depuis des mois et
des mois. Et pour moi je sentais que c’etait depuis des ann^es ; le poids tellement lourd ;
la gravite d’une situation irreversible ; d’une peuple desespere qui se laissait se faire
prendre par la technologie et la voix manipulatrice des medias et des industries et des
d^sirs injectes par une culture de consommation.

Mais Musa ne voit pas les choses d’une telle gravite. Quand cette putain de guerre s’est
declenchee, je me disais que c’etait le resultat d’une serie progressive d’evenements
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historiques. Je croyais que c’etait un conflit entre deux peoples qui, se disputant,
n’arriveraient jamais a s’entendre. Jamais a se comprendre. Mais Musa voit les choses
differemment.
C’cst dommage, Musa me dit. C’est dommage que cette guerre se soit d6clench6e. On
6tait si proche pour la paix, pour la vraie democratic. On Test toujours. II me donne
I’exemple de la voix palestinienne et celle de la Turquie qui sont toutes les deux au meme
niveau de tous les autres pays.
Mais comment est-ce que tout va finir ? je me demande.
-

Cette guerre ne se finira pas avec guerre...

Musa n’hesite pas dans ses r^ponses. Ce sont des r^ponses honnetes et franches. II n’y a
pas besoin d’hesitation. Que de la reflexion.
... Je ne sais pas ce qui va en r^sulter.
Je note, ensuite je pose mon crayon. Ce mec en face ne pretend pas du tout savoir qu’estce que c’est que I’avenir proche. Mais en ce qui le conceme lui-meme, son propre corps
et son propre esprit, il s’est deja decide. II ne demande pas que les autres adoptent ses
propres croyances, mais il se partage dans le cadre d’une discussion. Une discussion
entre gens comme celle qu’on vient de vivre. Et en la documentant, je vois bien que je
continuerai a la vivre pour longtemps dor^navant.

Ce matin, j’ai emprunte la rue qui mene au librairie de Musa. Mais ce n’en est pas fini.
On n’est qu’au debut. Cette enquete de joumaliste, cette recherche de comprehension de
I’autrui, cette Evolution personnelle de jeune adulte que je viens de commencer. On ne
sait pas ce qui va en resulter ? Excusez-moi Musa mais la, mon vieux, tu te trompes ! Je
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sais bien ce que c’est que la suite. Je te laisse dejeuner, je te salue jusqu’a la prochaine
semaine quand on se rejoindra pour te rendre une copie du dossier complet et une bonne
tarte a la citrouille. Je veux me partager comme toi, tu as fait ces deux demiers matins.
Et la suite ? Je passer par la grande porte ouverte, respirant un souffle frais et sentant les
bruits de la rue. Je te jette un dernier regard, et j’emprunte encore cette rue froide. Et
bien, je crois que c’est pour toute ma vie que j’y serai. A la rue froide sous plein soleil,
pied touchant les paves uses. Je serai toujours sur la rue qui mene chez Musa.
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Chapter Five
L’Ensemble : des Luttes, et de la Tolerance
LES FRANq:AIS ET LES AMERICAINS

La lutte franco-americaine se faisait visiblement au niveau de la presse, de la
manifestation, de la parole des deux presidents respectifs. En cherchant les raisons pour
ce rapport complexe entre la France et les Etats-Unis, j’ai lu tellement d’articles et
discut^ avec autant de gens de divers pays. J’ai appris que I’histoire de la France, son
rayonnement pass^ et d^clinaison des annees 50, joue un role en la perception des EtatsUnis comme une nation qui ne merite pas sa position dominante globale. Mais ce n’est
pas uniquement la France qui manifeste depuis longtemps contre les Etats-Unis. Le
colonialisme culturel est un point valide que reconnaissent et n’acceptent pas des millions
de gens de tous les pays que touchent I’Amerique, surtout en Europe. Pourtant, I’outil de
la manif et les 6venements compliqu^s de la deuxieme guerre mondiale sont beaucoup
plus forts chez les fran9ais que ailleurs en Europe. La France, nation des lumieres et de
la haute couture, est le petit pays d’une histoire trop lourde. Et bien a I’^tranger,
I’Am^rique est un pays du capitalisme et de I’innovation, et parfois de I’ignorance.
L’enorme situation controverse entre la France et I’Am^rique etait produit tangible et
visible de la guerre americaine en Irak.

Les Musulmans et les Chretiens

Une guerre provoqu6e par une nation chretienne dans un pays arabe a toujours des
liens a la religion. II s’agit d’une lutte chretienne-musulmane, historiquement et
actuellement. La guerre en Irak a fait surmonter beaucoup d’animosity du reste du
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monde car elle s’est fait aper9ue comme une nouvelle ‘croisade’ centre le Mai,
provoquee par les armees du Bien. Comme americaine et athee, je ne faisais partie ni du
monde chrdtien, ni du monde musulman. Afin de comprendre ce que e’est I’animosite
entre ces deux camps religieux, j’ai trouve les interviews tr^s pratiques, et les articles
rdvdlateurs. Originaire d’un pays chrdtien, les pratiques presque quotidiennes comme la
foi des presidents, I’appel que « Dieu b^nisse I’Amerique », me semblaient pas si
chretiennes. Une fois a I’etranger, a travers les yeux des gens fran9ais et musulmans, j’ai
mieux compris comment la guerre s’etait liee a la religion, et les cultures respectives.

UNE COMMUNAUTE GLOBALE

Etant donne qu’il y a enormement de prejuges de nos jours, il faut trouver une
fa9on de les ddpasser au niveau global. Les prejuges des fran9ais envers les americains,
des Chretiens envers les musulmans, des americains envers toute chose, des musulmans
envers le monde occidental. Le climat mondial fait pour que ces sentiments basds dans la
peur et I’ignorance soient normaux, meme desires. L’outil de la presse peut perp^tuer ces
stereotypes, au niveau de la propagande patriotique, de la parole mensongere. Mais elle
tient enormement de pouvoir, et peut faire aussi de bien pour rdparer ces brisures entre les
pays du monde. Une vraie communaute globale peut resulter de petit a petit du conflit en
Iraq car dans I’histoire humaine on a toujours I’occasion d’apprendre des erreurs, et de
nous y remettre sur le bon chemin. Aux niveaux local, national, et global.

LE DEVOIR INDIVIDUEL

Comme a dit Musa, il y a deux sortes de jihad : le grand et le petit. Construire
une communaute globale qui s’entend et evolue dans I’ensemble est le travail du grand
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jihad. Mais pour que 9a marche, que 9a soit efficace, il faut que chaque personne
reconnaisse son devoir et sa responsabilitd individuals. On est appel6 a chercher a faire
ce qu’on peut pour ameliorer le monde dans sa capacite. En comprenant mieux aussi ses
voisins et leurs cultures, on arrive au point de compassion pour I’autrui. Comme individu,
on a autant de pouvoir pour perpetuer la connaissance, et pour insister qu’on ait de la paix.
L’outil de la manifestation est toujours tr^s pr^sente dans les situations ou les gens
acceptent leur devoir individuel, et 9a m’a fascin6 pendant des mois et des mois tout
autour de la guerre am^ricaine en Irak. Chacun, de toute nationalite, s’est mis ^
manifester contre une guerre qu’il ne voulait absolument pas. Et tout ensemble, chacun
mettant en oeuvre sa propre desapprobation, des millions de gens se sont fait remarquer
par le monde entier.
Cela m’a beaucoup change au niveau individuel, en ce qui conceme mon regard
sur tout autre etre humain, soit musulman soit fran9ais soit americain. Je ne pretends pas
avoir trouv^ une solution pour mettre fin h. la guerre, ni aux conflits mondiaux et
historiques. II y a en fait tres peu de choses dont je suis certaine. Je ne suis pas croyante
dans le sens religieux, et je ne suis pas am^ricaine dans le sens d’enfermement du reste
du monde. Tout de meme, je crois que c’est le devoir individuel de mieux comprendre
I’autrui.' J’espere dans ma vie continuer a d^couvrir tout ce que je peux, et discuter et lire
les pensees et les perceptions des autres. Que je continue a d^couvrir de divers pays, et
d’habiter de diff^rents pays, m’entourent de la culture d’un peuple particulier. C’est un
devoir qui apporte tant de peine, de frustration, de compassion, et surtout de la joie.
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Evilosue
Early spring 2004,1 found myself once again at a protest against the American
conflict in Iraq. This time, having already fought the war, it was more in protest of the
continued occupation and lack of international collaboration. It was in protest of Bush as
he nears the final months of his reign. And this time, it was on American soil. I had
returned to Bellingham, Washington, after a full year in France.
An anti-Iraq war protest had become so routine over the course of my time abroad
that I easily slipped into the crowd early that afternoon in Bellingham. It felt not a little
cathartic to be participating in a protest, to be acknowledging a conflict that was still very
much present in the collective consciousness of thousands of Americans. Maybe not
coincidentally, I had just brought the written approximation of my year’s worth of
struggle and research to a close a few days before.
In a position this time to Judge carefully, I found certain aspects of this American
protest to be distinctly flavored by the culture surrounding. And in a way that was
neither detestably ‘American’, nor particularly superior to the French-style manif. It was
quite simply a matter of cultural idiosyncrasies evident the world over. I had spent much
of my year exploring the differences in cultures that I came in contact with, and suddenly
was in the position to observe my own culture in a relatively positive, very familiar,
environment.
The rhetoric was much the same: highlighting the president’s faults, the lack of
international support, the costs, the role of oil, the illegitimacy of US occupation in Iraq.
But within the United States, an effective protest would have to be taken one step beyond
mere talk. The American people were called forth to dispute, and bring about change, in

the face of such an unacceptable continuation of the war in Iraq. And this particular
protest seemed distinctly suited towards the Bellingham style. It was meant to be a
community event, introduced by speakers, musicians, and poets. The tone was relaxed,
yet urgent. One speaker, a community member who retired from the Marines, was
extremely informative, encouraging, and serious in his message. He urged participation,
demonstration, and individual action. Unencumbered, children were left to chase each
other, laughing, all around the stage throughout such speeches. A pair of musicians, a
brother and sister on mandolin and vocals, respectively, sang of making a difference and
bringing about change.
The group of protestors had gathered all around in the outdoor amphitheater,
overlooking the Bellingham Bay, alternatively shielding their faces from sunlight and
warming themselves after a cold winter. They listened, applauded, absorbed it all in
much the same way as I’d seen in other countries. There were several informative stands
on coalitions, peace movements, organizations, and even independent publications, on the
side of the gathering. People circled and learned what they could, discussing with others
whenever possible. I was drawn into this atmosphere, a more relaxed approach to the
aggressive urban party pamphleteering I’d experienced. Once again, I gathered
brochures and information that I could later look back on. Just some more pieces to the
entire puzzle of this Iraq conflict.
The half hour of marching through the streets of downtown Bellingham was met
with complacency and enthusiasm, equally. Bystanders waved, smiled, cheered, and of
course took pictures. I was also accompanied by my camera, which had seen me through
so many previous protests and travels and experiences that it quite naturally came along

on this pivotal afternoon. We marched. An intricate drum beat, the result of a dozen or
so drummers working as one, set our rhythm. But it wasn’t until we’d nearly finished
that I worked my way forward enough to read the banner leading our protest. It was
stunning, and so appropriate on so many levels for such a community demonstration.
The banner read: “March Against Fear”. Fear of the unknown, fear of power, fear of
humility, fear of differences, fear of change, fear of our leaders, fear of the state of the
world. Fear of ourselves.
And so, I found that the all-pervading fear I’d once had of my own nationality, of
the American people, and our direction, had dissipated. What had been begun one year
before was the dismantling of such a fear. It had been replaced by knowledge, acquired
in both sizeable increments and immense realizations. My project had become a tangible
product of this quite d’information on the conflicts surrounding the war in Iraq. I wasn’t
afraid, and I didn’t have all the answers. But I’d begun in search of information, and
found a reason to believe in humanity. It had been more than worthwhile. For the world,
people of all nationalities. And for me, in my lifetime.

